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Abstract 
Distinctive dimensions such as controllability of action, positivity/negativity of action, self/other agency, 
and interpersonal/personal action are applied for the analysis of several moral emotions as an extention of  
causal-attributional theory of emotion. Combinations of four dimensions produce sixteen expected cells of 
possible emotional situations. Among them sympathy is a fundamental component of such moral emotions 
as sharing of happiness and unhappiness of another person, enjoying of another person’s joy, kindness and 
helping. On the contrary envy, ressentiment and Schadenfreude are antipathy for another person’s 
happiness and unhappiness. 
























































































































 表１. 自我感情・社会的感情  
    
区分 説明 感情の種類 
    肯定的感情 自己主張、強情、自尊心(感情) 
自我感情 他者の視点で自分に向けた感情 (＋) 誇り、自己誇示(顕示)、ふり、 
(self-emotion) 自己 ⇄⊃他者 否定的感情 恥、羞じらい、罪悪感 
    ( )ー   
    肯定的感情 愛情、共感、同情、思いやり、自己犠牲心 
社会的感情 自分から他者に向けた感情 (＋) 感謝、利他性 
(social emotion) 自己 → 他者 否定的感情 憎しみ、敵意、怒り、利己性 
















































































   
表２. 道徳感情の対照性 (Weiner, 1987)
統制可能(controllable) 統制不可能(uncontrollable)
社会的感情 損害・不幸(－) 怒り(angry) 同情・かわいそう(pity)
(他者指向的感情) 恩恵・幸福(＋) 感謝(gratitude)















































































































































































































































































































































 S(他者状態) → R(自己反応) 　　　　　　　　 → R:自己反応
 R＋：喜び、幸福  R－：悲しみ、不幸、苦しみ
S＋：喜び、幸福 共喜(独 Mitfreude)、祝福 羨み・妬み・ひがみ(envy)
S:他者状態 　 　ルサンチマン(仏 ressentiment)
 → S－：悲しみ、苦しみ シャーデンフロイデ(独 Schadenfreude) 同情・かわいそう(pity, compassion)



































































感情の性質 均衡・対等関係  ← ─── → 不均衡・上下関係
肯定的感情 共喜、喜びの共有 祝福 他者の喜びを喜ぶ ⇒ 奉仕・慈善行為
(喜び･幸福) 喜んでくれるのがうれしい
否定的感情 共悲･共苦 同情・かわいそう いたわり、慰め、支援 ⇒ 同情的復讐･報復
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表 6. 反感：羨み・妬み・ルサンチマン 
      反感(antipathy)   
  状態(見かけ・思い込み) 肯定的  ← ———— →  否定的 
他者 成功・幸福・愛される 羨み(envy) 妬み、そねみ、やっかみ、ひがみ ルサンチマン(怨念) 
自己 失敗・不幸・愛されない やきもち、 嫉妬(jealousy) 敵意、憎悪 
  自己の志向・行為 憧れ、夢見 自他平等欲求 
シャーデンフロイデ 
他者幸福の破壊 
 
－ 34 －
